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Clinical and brain structural effects of the Illness Management and Recovery program 
in middle-aged and older patients with schizophrenia 
（中高年の統合失調症患者に対する疾病管理とリカバリー（Illness Management and 
Recovery）プログラムの臨床ならびに脳構造におよぼす効果） 
 









得が必要である（Elbaz-Haddad and Savaya, 2011）．これらの改善には既存の薬物療法を




リカバリー（Illness Management and Recovery；IMR）」は，精神疾患を有する人々が，
疾病の自己管理とリカバリーの達成を目指すために必要な情報や技術の獲得を目指すパッ
ケージ化された心理教育プログラムである（Gingerich and Mueser, 2003）．通常 IMR は
約 1年間におよぶプログラムであるが，この IMR によって，統合失調症患者の社会機能や




検証も行うこととした．Magnetic resonance imaging （MRI）を用いた脳構造画像に関す
る先行研究では，健常群と比較して統合失調症患者において，上側頭回の容積や皮質の厚
みの有意な減少が認められること，また，それらの減少の程度が陽性症状や病識の欠如の











 対象は横浜舞岡病院（精神科病院）に入院中の統合失調症患者であり，年齢が 50 歳以上
であること，かつ，１年間以上入院していることを条件とした．IMR の参加と MRI 撮影の実
施に同意した 19 名の患者を「IMR群」と設定した． IMR への参加は希望しないが MRI 撮影
には同意した 17 名の患者を本研究における対照群（「通常治療群」）とした．IMR 群には
IMR の実施前後において，頭部 MRI の撮影と，心理社会的機能の評価のための尺度 「全般
的評定尺度（Global Assessment of Functioning：GAF）」と精神症状の評価のための尺度 
「陽性・陰性症状評価尺度（Positive and Negative Syndrome Scale：PANSS）」の測定が
行われた．なお，病識は PANSS における 30 評価項目の 1つとして含まれるため，それを用
いて評価された．通常治療群に対しても IMR 群と同様の期間（約 1年間）をあけて，期間
前後で頭部 MRI の撮影と GAFや PANSS の評価を行なった．臨床症状に対する統計分析とし
ては，両群の縦断的変化の差を検証するために反復測定分散分析を用いた．両群における
上側頭回の皮質の厚みの経時的変化の差の検出には，構造解析用脳 MRI画像および脳画像





























や病識の欠如に関連があるとされている（Leroux et al.,2014; Walton et al., 2017）．















Anthony, W.A. (1993) . Recovery from mental illness The guiding vision of the mental 
health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal. 16(4), 11-23 
 
Cooke, M. A., Fannon, D., Kuipers, E., Peters, E., Williams, S. C., and Kumari, V. 
(2008) . Neurological basis of poor insight in psychosis: a voxel-based MRI study. 
Schizophr Res, 103, 40-51. 
 
Eack, S. M., Hogarty, G. E., Cho, R. Y., Prasad, K. M., Greenwald, D. P., Hogarty, 
 S. S., and Keshavan, M. S. (2010) . Neuroprotective effects of cognitive enhancement 
 therapy against gray matter loss in early schizophrenia: results from a 2-year 
 randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry, 67, 674-682. 
 
Elbaz-Haddad, M., and Savaya, R. (2011) . Effectiveness of a psychosocial intervention 
model for persons with chronic psychiatric disorders in long-term hospitalization. 
Eval Rev, 35, 379-398 
 
Fardig, R., Lewander, T., Melin, L., Folke, F., and Fredriksson, A. (2011) . A 
randomized controlled trial of the illness management and recovery program for persons 
with schizophrenia. Psychiatr Serv, 62, 606-612. 
 
Gingerich S., and Mueser K. (2003) .  Illness management and recovery. SAMHSA, Center 
for Mental Health Services, available at: 
http://mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/communitysupport/toolkits/illness/ 
 
厚生労働省．“患者調査，2014”, available at: 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html 
 
Leroux, E., Delcroix, N., and Dollfus, S. (2014) . Left fronto-temporal 
 dysconnectivity within the language network in schizophrenia: an fMRI and DTI study. 
 Psychiatry Res, 223, 261-267. 
 
Lin, E. C., Chan, C. H., Shao, W. C., Lin, M. F., Shiau, S., Mueser, K. T., Huang, 
S. C., and Wang, H. S. (2013) . A randomized controlled trial of an adapted Illness 
Management and Recovery program for people with schizophrenia awaiting discharge from 
a psychiatric hospital. Psychiatr Rehabil J, 36, 243-249. 
 
Rajarethinam, R. P., Dequardo, J. R., Nalepa, R., and Tandon, R. (2000) . Superior 
temporal gyrus in schizophrenia: a volumetric magnetic resonance imaging study. 
Schizophr Res, 41, 303-312 
 
Swartz, M. S., Perkins, D. O., Stroup, T. S., Davis, S. M., Capuano, G., Rosenheck, 
R. A., Reimherr, F., Mcgee, M. F., Keefe, R. S., Mcevoy, J. P., Hsiao, J. K., and 
Lieberman, J. A. (2007) . Effects of antipsychotic medications on psychosocial 
functioning in patients with chronic schizophrenia: findings from the NIMH CATIE study. 
Am J Psychiatry, 164, 428-436. 
 
Van Langen, W. J., Beentjes, T. A., Van Gaal, B. G., Nijhuis-Van Der Sanden, M. W., 
 and Goossens, P. J. (2016) . How the Illness Management and Recovery Program Enhanced 
 Recovery of Persons With Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: A Qualitative 
 Study. Arch Psychiatr Nurs, 30, 552-557. 
 
Walton, E., Hibar, D. P., Van Erp, T. G., Potkin, S. G., Roiz-Santianez, R., 
Crespo-Facorro, B., Suarez-Pinilla, P., Van Haren, N. E., De Zwarte, S. M., Kahn, 
R. S., Cahn, W., Doan, N. T., Jorgensen, K. N., Gurholt, T. P., Agartz, I., Andreassen, 
O. A., Westlye, L. T., Melle, I., Berg, A. O., Morch-Johnsen, L., Faerden, A., Flyckt, 
L., Fatouros-Bergman, H., Karolinska Schizophrenia Project, C., Jonsson, E. G., 
Hashimoto, R., Yamamori, H., Fukunaga, M., Preda, A., De Rossi, P., Piras, F., Banaj, 
N., Ciullo, V., Spalletta, G., Gur, R. E., Gur, R. C., Wolf, D. H., Satterthwaite, 
T. D., Beard, L. M., Sommer, I. E., Koops, S., Gruber, O., Richter, A., Kramer, B., 
 Kelly, S., Donohoe, G., Mcdonald, C., Cannon, D. M., Corvin, A., Gill, M., Di Giorgio, 
A., Bertolino, A., Lawrie, S., Nickson, T., Whalley, H. C., Neilson, E., Calhoun, 
V. D., Thompson, P. M., Turner, J. A., and Ehrlich, S. (2017) . Positive symptoms 
associate with cortical thinning in the superior temporal gyrus via the ENIGMA 




Clinical and brain structural effects of the Illness Management and Recovery program 
in middle-aged and older patients with schizophrenia 
 
Nakamura, R., Asami, T., Yoshimi, A., Kato, D., Fujita, E., Takaishi, M., Yoshida, 
H., Yamaguchi, H., Shiozaki, K., Kase, A., Hirayasu, H.： 
雑誌名：Psychiatry and Clinical Neuroscience, Vol.73, No.12, 731-737, 2019 
 
Ⅱ 副論文 
Illness Management and Recovery(IMR:疾病管理とリカバリー)の概要(総説) 
中村亮太, 吉見明香, 加藤大慈, 平安良雄： 





のために．認定ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構・コンボ，千葉，82 項～90 項，179 項～




こころの元気プラス 2017 年 2 月号．認定ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構・コンボ，千









こころの元気プラス 2019 年 7 月号．認定ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構・コンボ，千
葉，16 項～17 項 2019 
 
Ⅲ 参考論文 
1 Cortical thickness reductions in the middle frontal cortex in patients with panic 
disorder. 
Asami, T., Takaishi, M., Nakamura, R., Yoshida, H., Yoshimi, A., Whitford, TJ., 
Hirayasu, Y.： 
Journal of Affective Disorders Vol.240，199-202, 発行年：2018 
 
2 Smaller volumes in the lateral and basal nuclei of the amygdala in patients with 
panic disorder. 
Asami, T., Nakamura, R., Takaishi, M., Yoshida, H., Yoshimi, A., Whitford, TJ., 
Hirayasu, Y.： 
PLoS One Vol.13 No.11 e027163  2018 
 
3 Thalamic shape and volume abnormalities in female patient with panic disorder. 
Asami, T., Yoshida, H., Takaishi, M., Nakamura, R., Yoshimi, A., Whitford, TJ., 
Hirayasu, Y.： 
PLos One  Vol.13 No.12 e0208152 2018 
 
4 統合失調症をもつ人達へのベストプラクティス  
Illness Management and Recovery (IMR: 疾病管理とリカバリー) 
  吉見明香，加藤大慈，藤田英美，中村亮太，平安良雄： 
  精神科治療学  31(増刊)  257 項～261 項   2016 
 
5 精神科入院患者における他診療科へのコンサルテーション状況 平成 24 年・平成 25 年. 
中村亮太，浅見剛，浅沼和哉，高石政男，谷本瑠奈，千葉雄平，平安良雄： 
神奈川精神医学会誌 第 64 巻 53 項～58 項 2015 
 
